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(Figs. 1-5， Table 1) 
仔稚魚を含めた大型動物プランクトンの採集について，従来数多くの研究がなされてきている三元田2)
によると網口逃避(netavoidance)は，ネットの構造，曳網速度，動物の感覚と反射運動などが関係する











[瀬戸内海の生物生産の特性に関する研究(昭和54~55年度) J において， ラジオブイをつけ漂流させ
るかご網タイプ採集網とともに，通常1.5~ 2ノットで曳網される稚魚網より高速で，船橋より監視でき
る範囲で曳織できる表層用稚魚網を試作した。このうち今回報告する高速稚魚網は，⑤ネットと，アイザ






























Fig. 1 Perspective drawing of the high speed surface larva net 











Fig. 2 Frame of the high speed surface larva net. 
a: otter board， b: chain， 
c: depressor， d: float 
2.5m 2.0m 2.0m 
Fig. 3 Design of the high speed surface larva net. 
a: ring， b: PVC adaptor 
率をよく し抵抗を少なくするため以上のような網を長くつないだ。









し，それぞれ 3ノット， 4 ノッ卜で曳網した。 いづれも船首波の影響をま ぬがれ，舵角20~ 曳索長 13.5m
で 3 ~4 ノ ッ ト で曳網した場合，最も舷側より離れた。 網全体の傾きはブラ イ ド ノレの長さをそれぞれ調節
する乙とにより水平に保つ乙とができた。曳網状態はフロー卜下面が水面を出入する程度で良好であった。

































ドig.4 Schematic drawing o( the high speed su巾冊larvanel bcing 
towed 
L: leng山 oftowing Ii田，
0: distance from ship鎚deto frame， 
A: an副ebetween ship and towing line 
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Fig.5は昭和55年 6月の研究航海で採集を行った時のものである。
投網時には，ウインチを使用し段低3人，場網時には，閉じくウインチを使用し4-5人で操作できる。

























3)曳網試験を行った結果 (Fig.4， Table. 1) 船首波の影響をほとんどうけずに 3~4 ノットで曳網で
きた。 4ノット20分間曳による採集物にはほとんど損傷は見られない。
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Summary 
1) A New type of a surface larva net (Fig.l) was devised and constructed, that could be 
towed at a rather high speed (3-4 knots) in pararell line with the run of a ship and could 
also be kept within observable range throughout the operation from the bridge of the 
of the ship. 
2) A stainless steel frame (Fig.2) keeping the mouth of the net open was designed and 
was equipped with a pair of otter boards, a depresser and a float, in order to keep the net 
in operation just beneath a water surface without any influence of the bow wave of ship. 
A net (Fig.3) was made of minnow net of nylon webbing and was installed to the frame. 
3) Test operations of the net at seas (Fig. 4, 5, Table. 1) revealed that it could work as 
predicted, at least within towing speeds of 3 to 4 knots and that fish larvae collected by 
towing at a speed of 4 knots for 20 minutes showed significantly reduced injury when 
the codend with a closed end PVC adaptor (Fig. 3-b). 
